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NON-SURGICAL TREATMENT OF IMPOTENCE
          Toshikazu Otani 
From the Department of Urology, Chubu-Rosai Hospital
   Non-surgical treatment of impotence comprises psychotherapy, drug oral administration and 
injection, drug intracaverous injection and penile vacuum extraction. Concerning psychotherapy, 
functional impotence is indicated, but urologists find difficulty in treating patients by themselves, 
thus requiring the co-operation of a psychiatrist, psychosomatic physician, psychologist and others. 
Concerning drug therapy, functional impotence is the main target, but is practically unbenefitted 
with the reserve of endocrinally effective hormone. For drug intracaverous injection,  papaverine 
hydrochloride and prostaglandin E1 are mainly used. At our Department, 51 patients have so far 
had successful self-injections according to this method. However, the self-injection requires strict 
control of drugs, syringes, etc. and proper selection of indicated cases and that includes an inci-
dence of priapism of ca. 10%, making it necessary to take quick countermeasures. This method 
is targeted mainly for organic impotence, but is also indicated partially infunctional impotence. 
Penile vacuum extraction is indicated for all kinds of impotence and has no side effect, but is 
actually too expensive (ca. ?l30,000) though noteworthy.
(Acta Urol. Jpn. 37: 1367-1372, 1991)
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り,今回は この2つ の治療法の実態につ いて報告す
る.
































1名,心 因性i名 である.使 用した器具はErecA董d
System②(OsbonMedicalSystem,輸入販売元タカ
イ医科工業KK,Fig.3)で,前以てシリンダーに陰





















(内1名 は フ ェ ン トラ ミン併 用,1名 は プ ロス タ グ ラ
ンデ ィンE1よ り変 更),プ ロス タ グ ラ ンデ ィソEl(プ
ロス タ ソデ ィ ン⑬,小 野 薬 品)を6名(内2名 は 塩 酸
パ パ ペ リンよ り変 更).塩 酸 パ パ ベ リンの 初 回使 用 量
は 通 常'20mg(1ア ンプ ル40mg),プ ロス タ グ ラ ソ
デ ィ ンEIは20μ9(1ア ンプル20ag,凍 結 乾 燥 品,
遮 光,冷 所5℃ 以下 保 存)を 生理 食 塩 水lmlに 溶 解
して使 用 した.フ ェ ン トラ ミン(レ ギ チ ー ン⑬,チ バ
ガイ ギ ー)は0.5mgか ら2mg(1ア ンプル10二mg)
を 併用 した.
(2)陰茎 の陰 圧 吸 引 法=対 象 症 例 は16名の イ ンポ テ
ンス患 者 で,年 齢 は20歳か ら82歳(平 均48歳).基 礎
疾患 は外 傷 性 脊 髄 損 傷7名,加 齢 に よる もの3例,前





















基礎疾患 有 効 無 効
(1)陰茎海綿体内への血管作動性薬剤の自己注射:






























































































































































































Table2.イ ンポ テ ンス の非外 科 的 治療
治 療 法 対 象 有効性 特徴,問 題点












○ 副作 用な し,簡便
◎ 高価 格,器 具の改良を要 す


























本論文の要 旨はx;40回泌尿器科 中部総会 ミニ シンポジウム
で発表 した.
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